
































  The current study conducted numerical experiments using a mesoscale meteorological 
model to see the influence of variations in topographic shapes and atmospheric fields 
on generation and maintenance processes of line-shaped convective systems, and also 
conducted a feasibility examination into controlling torrential rains in the near future. 
Results in the former showed that the maximum amount of rainfall could decrease by around 
20 percent depending on where and to what extent the variations were given. In the latter, 
the current study obtained certain knowledge of the condition and its mechanism for 
getting depression effects on torrential rains with more certainty. 
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Five-Layer Soil Model を設定した．格子間








の緯度・経度 30 秒（約 0.925 km）の分解能





人工山岳の標高は，500 m から 1500 m まで
250 m 間隔の 5ケースとし，計 25 ケースの地
形条件に対して各々 9 時間のシミュレーシ
ョンを実行し，開始直後の 3 時間を助走期間




















































上側半分となる領域 A，さらに領域 A の風上
側半分の領域 B，積算降水量が多い地点を含
む比較的狭い範囲の領域 C，領域 C の風上側
半分となる領域 Dの 4 パターン，高度につい










































































 全 25 ケースのシミュレーション結果を用
いて，領域面積 Area1 および Area2 と，それ
らの地形変化前に対する変化率を求めたと














































































域 C，D に多く見られた． 
 
 次に，平均降水量・最大降水量がともに減






















霰混合比は約 4～7 km，雲水混合比は約 2～
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